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   This study reviewed the surgical therapy for lung metastatic foci of renal cell carcinoma. 
During the 14 years from 1977 to 1991, lung metastatic foci were removed in 10 patients with renal 
cell carcinoma at our hospital. Six of them died of cancer and four are alive. The prognosis 
tended to be better the longer the interval from nephrectomy to lung metastasis. Neither the 
number of metastatic foci nor the surgical technique produced any difference in the prognosis. 
The prognosis tended to be better for patients with clear cell tumors than for those with granular 
cell tumors. 
   For the treatment of lung metastasis of renal cell carcinoma, since we have no better therapy 
than surgical removal at the present, it is our duty to attempt to improve the prognosis of patients 
by the resection of metastatic foci whenever possible. However, the use of adjuvant therapy such 
as interferon should be considered, and the indications for operation and the timing of surgery 
reviewed. 
                                                   (Acta Urol. Jpn.  38: 753-757, 1992) 






















Table1.腎癌 肺転 移 手 術 症 例 一一ee
症例 年齢 性 転移出現時期 転移形態 術 式 転 帰
169男4年1ヵ 月
256男 同 時 性




747男 同 時 性
855男1年7ヵ 月
































部切:部 分切 除,区 切:区 域切 除,葉 切:肺 葉切除
同時性





































が5例 と半数を占めているが,そ の内生存は2例 だけ
Clearcelltype
Mixedcelltype
















口 生存 霧 死亡


















口 生存 霧 死亡
Fig・2B・原 発 巣 の異 型 度 と転 帰
で あ る.Granu且arcellsubtypeは3例と も単 発 性 で,
そ の内2例 は原 発 巣 手 術 時 す で に肺 転 移 を 認 め た 症 例
で,肺 再 発 に て死 亡 した.原 発 巣 の異 型 度 別 と転 帰 と
の関 係 を 斑g.2-Bに 示 した.症 例 数 が少 な く,各
grade間に お い て 明 らか な 差 は み られ なか った が,
grade3の症 例 で は,術 後3ヵ 月 と13ヵ月 に死 亡 して
い る.
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